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大学生のリスク選好と内定取得率 : 就職活動の個
票データによる分析








































































る。例えば Cramer et al.（2002）は、1993年時
点のオランダの労働市場のデータを用いて、こ
の関係について調べている。この研究では、確



































































































































ク回避度が高い傾向がある。これは Dohmen et 
表１　主な変数の記述統計量
タイトル（柱） 



















て、「A. 回答者のうち 10 名に、5 千円分のアマゾ









1、B を選んだ学生を 0 とするダミー変数を作成
した。以後、本研究ではこの変数をリスク回避変
数と呼ぶ。推定に利用できるサンプルサイズは




平均 標準偏差 最小値 最大値
4月末までの内定取得 0.316 0.465 0 1
4月末までの接触企業数 2.219 1.515 0 11



































































































































A. 5千円×10名 B. 5万円×1名 Total A. 5千円×10名 B. 5万円×1名 Total
男子 994 434 1,428 文系 1595 502 2,097
69.61 30.39 100 76.06 23.94 100
女子 1,508 443 1,951 理系 907 375 1,282
77.29 22.71 100 70.75 29.25 100
Total 2,502 877 3,379 Total 2,502 877 3,379
74.05 25.95 100 74.05 25.95 100
A. 5千円×10名 B. 5万円×1名 Total A. 5千円×10名 B. 5万円×1名 Total
大学 2011 700 2,711 親と同居 1,577 515 2,092
74.18 25.82 100 75.38 24.62 100
大学院 491 177 668 単身 900 352 1,252
73.5 26.5 100 71.88 28.12 100
Total 2,502 877 3,379 その他 25 10 35
74.05 25.95 100 71.43 28.57 100
Total 2,502 877 3,379
74.05 25.95 100
A. 5千円×10名 B. 5万円×1名 Total
旧帝大 176 67 243
72.43 27.57 100
早慶クラス 71 25 96
73.96 26.04 100
関関同立 128 33 161
79.5 20.5 100
MARCHクラス 111 44 155
71.61 28.39 100
全国国公立 685 240 925
74.05 25.95 100
その他私大 1,331 468 1,799
73.99 26.01 100
Total 2,502 877 3,379
74.05 25.95 100
chi2(5)=3.307, p = 0.653
chi2(1)=11.683, p = 0.001
２－２　専攻分野別の分布
２－３　最終学歴別の分布
chi2(2)=5.111, p = 0.078
２－４　居住形態別の分布
chi2(1)=25.344, p = 0.000






















リスク回避変数 0.079 0.061 -0.048 ** 0.019
接触企業数 0.050 *** 0.006
専攻分野×性別（ベース：文系男子）
理系男子 -0.420 *** 0.082 0.102 *** 0.026
文系女子 -0.106 0.071 -0.091 *** 0.021
理系女子 -0.275 *** 0.087 -0.042 0.026
最終学歴（ベース：学部）
大学院 0.041 0.067 0.009 0.021
大学カテゴリ（ベース：旧帝大）
早慶クラス 0.433 * 0.243 0.037 0.065
関関同立 0.433 ** 0.187 -0.169 *** 0.051
MARCHクラス 0.264 0.198 -0.025 0.056
全国国公立 -0.333 *** 0.115 -0.065 * 0.038
その他私大 -0.643 *** 0.106 -0.175 *** 0.036
居住形態（ベース：親と同居）
単身 -0.006 0.061 -0.001 0.018
その他 -0.414 * 0.224 0.055 0.077
大学所在地域（ベース：北海道）
東北 -0.305 ** 0.152 0.075 0.053
関東 0.485 *** 0.134 0.075 * 0.043
甲信越 -0.316 ** 0.160 0.102 * 0.060
東海 0.174 0.139 0.097 ** 0.047
北陸 0.013 0.214 0.082 0.067
関西 0.355 *** 0.136 0.119 *** 0.044
中国 -0.178 0.146 0.110 ** 0.053
四国 -0.133 0.201 0.165 ** 0.069
九州 -0.192 0.142 0.070 0.048
定数項 2.514 *** 0.171
No. of  observations
R2
Log likelifood
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Risk Preference and the Rate of Job Offer Acquisition 
among University Students: 
An Analysis of Microdata on Students’ Job Search 
Activities
　This study analyzes the effect of individual 
risk preference on job search performance 
using microdata on Japanese university 
students' job search activity in Spring 2013. 
Responses to a questionnaire that offered the 
choice of a lottery with different probabilities 
of winning are used as an indicator of 
individual risk preference. The explanatory 
variables are the number of companies that 
each student contacted by the end of April 
and whether or not they received a job offer 
from any company. The results indicate that 
risk-averse students are less likely to receive 
job offers than risk-tolerant students, despite 
the fact that there is no significant difference 
in the number of companies contacted. These 
results suggest the presence of a selection 
mechanism based on risk preference in the 
Japanese graduate recruitment market.
